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Abstract: The current study sought to examine the relationships between reassurance 
seeking and mental health from the perspective of “emotionships”. High reassurance seekers 
repeatedly seek reassurance from significant others. Although previous studies reported that 
interpersonal rejection by significant others mediated relationships between reassurance 
seeking and mental health, the mechanisms underlying this relationship remain unclear. Thus, 
the current study examined the relationships between reassurance seeking and mental health 
using the framework of “emotionships”, which are the structures of interpersonal networks 
involved in emotion regulation. The findings of previous studies suggest that high reassurance 
seekers may have narrow interpersonal networks for emotion regulation, resulting in worsening 
mental health. The results of a questionnaire survey of 56 students indicated that those who 
engaged in reassurance seeking tended to have fewer emotional domains and interpersonal 
networks for interpersonal emotion regulation. In addition, interpersonal networks for emotion 
regulation were positively correlated with well-being. These findings indicate that maintaining 
interpersonal networks for interpersonal emotion regulation may be important to prevent the 
deterioration of mental health for reassurance seekers.









ことが明らかにされている (Magaro & Weisz, 2006；
Thompson & Berenbaum, 2009) 。
　他者との対人関係を悪化させる個人特性の一つとし
て，Joiner, Alfano, & Metalsky (1992) は，重要他者
に対して自分の価値を繰り返し確認する傾向である再























とを示している ( 安部・川人・大塚 , 2014；Evraire 
& Dozois, 2011；Joiner et al., 1992；Joiner, Metalsky, 











した検討が行われてきた（Joiner et al., 1992；Katz, 
Beach, & Joiner, 1998; Potthoff, Holahan, & Joiner, 





























　感情制御 (emotion regulation) とは，個人が目標を
達成するために，感情的反応のモニタリング，評価，
修正を瞬間的に行う，外的・内的なプロセスとされて







(Hofmann, 2014; Coan, 2011；English, John, & Gross, 

















造の総称であり，emotion regulation と interpersonal 
relationship を組み合わせた造語である。























































想される ( 予測1) 。次に，Cheung et al. (2014) の知
見から，Emotionships の指標が主観的幸福感と正の
関連を示し，抑うつと負の関連を示すことが予想され
る ( 予測2) 。
方法
1 参加者
　2015年12月に A 県内の B 大学に所属する学生56名 































さらに，Dr. Cheung との personal communication を
通して，全ての感情制御シナリオで挙げられた他者の
合計人数について d) Total emotionships ( 重複あり )，
e) ネットワ－クの人数 ( 重複なし ) の指標として用い
た。なお，Total emotionships とネットワークの人数







　 抑 う つ　The Center for Epidemiology Studies 
Depression Scale (Radloff, 1977) の日本語版 (島・鹿野・




　主観的幸福感　Satisfaction with Life Scale (Diener, 




度 ( 勝谷 , 2004) を用いた。日頃の重要な他者に対す
る再確認傾向を測定する12項目の尺度である。再確認
願望 ( 例：“自分のことを受け入れてくれるのかどう












情領域の広さの平均値は6.07 ( 得点範囲は2―7) ，個











いずれも抑うつと正の相関関係を示した (r=.35, p<.05, 
95% CI=.10―.56)。しかし，主観的幸福感との間には，
有意な相関は認められなかった。
　 次 に， 再 確 認 傾 向 と Emotionships と の 関 連 で
は，再確認行動が，Total emotionships と負の相関
関係 (r= － .23, p=.08, 95% CI= － .46―.04)，および，
感情領域の広さと負の相関関係を示した (rs= － .27, 
p<.05, 95 % CI= － .52― － .03)。 ま た，emotionships
の指標間の関連も認められ，感情領域の広さは，




の相関関係を示し (r=.25, p=.07, 95% CI= － .06―.45)，
個 別 度 と 負 の 相 関 関 係 を 示 し た (rs= － .24, p=.08, 

















(GFI=.956, AGFI=.867, CFI=.956, RMSEA=.082) 。再
確認行動は，Total emotionships と負の関連を示し 
( β = － .23, p<.10) ，さらに Total emotionships は主
観的幸福感と正の関連を示した ( β =.25, p<.10) 。一
方で，抑うつについては，Emotionships との有意な
関連は認められず，再確認行動との間に正の関連が示





























が精神的健康と関連するという Cheung et al. (2014) 
の知見が一部支持されたと言える。一方，本研究で
は，個別度が高いほど主観的幸福感が低いという，
Cheung et al. (2014) の結果とは矛盾する結果も示唆
された。本研究における Emotionships の指標間の関
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